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Abstract
In order to grasp the situation of the lack of exercise in an intellectual disabled person heart rate in the day-
time was measured, and activity intensity was presumed.
1） The heart rates in the subject A were an average of 81.9±12.9 （beat/min.）, a maximum of 129 （beat/
min.）, and at least 58 （beat/min.）. By class, 81～90 （beat/min.） is as the highest as for 102 minutes 
（34.1%）. There was no movement of the 60% of movement intensity needed for health, and when low-
ered to intensity 30%, it was for 37 minutes.
2） The heart rates in the subject B were an average of 96.4±8.1 （beat/min.）, a maximum of 120 （beat/
min.）, and at least 80 （beat/min.）. By class, 91～100 （beat/min.） is as the highest as for 155 minutes 
（51.8%）. There was no movement of the 60% of movement intensity needed for health, and when low-
ered to intensity 30%, it was for 81 minutes.
3） Movement which the subjects A and B saw from heart rate is not necessarily enough.
4） Since the example of an experiment is scarce, I would like to increase the number of subjects, and the 
number of experiments, and to advance research from now on.


































また，被験者 B は，41 歳男性で，身長 168cm，




























































































































Fig.  1.  被験者 A における心拍数の変化
























40% 以上と推定される 108（拍／分）以上が 9 分





も 9 分間，30 分間を超える運動強度としては，

























それぞれ 26 分間，23 分間，26 分間であった．階
級別にみると，91～100（拍／分）が 155 分間
（51.8%）と一番高く，次いで 81～90（拍／分）が





30% 以上と推定される 110（拍／分）以上が 81 分

































51 0 61 0 71 0 81 12 91 10 101 2 111 2 121 0
52 0 62 2 72 1 82 14 92 8 102 4 112 0 122 0
53 0 63 10 73 3 83 11 93 7 103 3 113 0 123 0
54 0 64 23 74 4 84 7 94 7 104 3 114 0 124 0
55 0 65 21 75 2 85 8 95 5 105 0 115 0 125 0
56 0 66 13 76 5 86 13 96 6 106 0 116 0 126 0
57 0 67 6 77 7 87 12 97 1 107 1 117 0 127 0
58 1 68 5 78 3 88 9 98 2 108 2 118 0 128 0
59 0 69 2 79 4 89 8 99 5 109 3 119 0 129 1
60 0 70 2 80 9 90 8 100 1 110 1 120 0 130 0
51～60 1 61～70 84 71～80 38 81～90 102 91～100 52 101～110 19 111～120 2 121～130 1
平均：81.5　　SD：12.9　　MAX：129　　MIN：58　　（拍／分）







も 1 分間，30 分間を超える運動強度としては，












被験者 A における 30% 強度が 37 分間であり，被




／分）であり，被験者 B は 80（拍／分）であった．
通常，安静時の心拍数が少ないということは，1

































51 0 61 0 71 0 81 6 91 17 101 6 111 6 121 0
52 0 62 0 72 0 82 3 92 26 102 3 112 6 122 0
53 0 63 0 73 0 83 6 93 23 103 9 113 3 123 0
54 0 64 0 74 0 84 1 94 26 104 4 114 3 124 0
55 0 65 0 75 0 85 1 95 10 105 7 115 0 125 0
56 0 66 0 76 0 86 4 96 12 106 7 116 0 126 0
57 0 67 0 77 0 87 6 97 8 107 8 117 1 127 0
58 0 68 0 78 0 88 8 98 9 108 8 118 1 128 0
59 0 69 0 79 0 89 14 99 14 109 6 119 0 129 0
60 0 70 0 80 1 90 13 100 10 110 2 120 1 130 0














































































































Fig.  2.  被験者 B における心拍数の変化












性 2 名（36 歳，41 歳）であった．





あり，30% 強度まで下げると 37 分間であった．





あり，30% 強度まで下げると 81 分間であった．
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